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iC A S U S CO N FESSIO N IS? LA GLOBALIZACION

NEOLIBERAL Y NUESTRA CONFESION DE FE1
G u ille r m o H a n s e n

E

n lo s u ltim o s a n o s se h a e sta b le c id o en m u c h o s se c to r e s d e n u estra s
ig lesia s lu tera n a s la te m a tic a d e la c o n fe s io n lig a d a a la p r o b le m a tic a

d e la g lo b a liz a c io n . D ecla ra r este tem a c o m o u n a su n to “c o n f e s io n a l”
p ro cu ra se g u ir u n a tr a d ic io n q u e se r e m o n ta a lo s tie m p o s d e la R efo rm a .
R e c ie n te m e n te e sto ta m b ie n fu e e n fa tiz a d o p or m u c h a s ig lesia s m ie m b r o
d e la A lia n z a R e fo r m a d a M u n d ia l (A R M , so b re t o d o d e sd e D e b r e c e n ,
1 9 9 7 ) .2 Ya se trate d el e m p le o d e la categorfa casu(s), statn(s) o processus

confessionis, el o b je tiv o es resaltar la a m en a za q u e la g lo b a liz a c io n y la
in ju s tic ia e c o n o m ic a im p lic a n ta n to para la in te g r id a d d e la fe c o m o para
el b ie n e sta r d e la h u m a n id a d . La “D e c la r a c io n d e B u e n o s A ires” ( 2 0 0 3 )
p r o d u c id a p o r el fo r o S u r-S u r d e las iglesias d e la A R M , lo a rticu la cla ra m en te:

“Nos reunimos conscientes de la trayectoria de Kitive (1995) hasta
Buenos Airesy del llamamiento de las iglesias africanas a que se declare
el status confessionis en relacion a la injusticia economica__ Creemos
que la ideologia neoliberal viola la voluntad de Dios, el creador deljardin de la vida. Ante esta situation ideologicay teologica de la historia,
en la que la ideologia neoliberal se atribuye elpoder absoluto por sobre
la soberania de Diosy las consignas del Evangelioy en contra de ellas, es
1Las ideas principales de este trabajo fueron presentadas en la reunion regular del cuerpo
pastoral de la Iglesia Evangelica Luterana Unidad durante el ano 2003.
2 Atinque esta nomenclature teologica surge, durante el siglo XVI, del catnpo luterano
(TeSelle, 1988, 72).

142

PARA QUE PUEDAN RESISTIR...

decisivo que, p o r el bien de la in te g rid a d d e nuestra fe , fije m o s una p o 
sitio n d e fe . N uestras com u n idades reform adas b a n a d o p ta d o actitudes
d e f e sem ejantes en elp a sa d o , toda v e z qu e se ha socavado la soberania
d e D io s y se ha pu esto en ju eg o el E vangelio en los p ia n o s p o litico , social
y economico.

” (M u n d o Reform ado, 2 0 0 4 , 4 5 , 5 1 )

Es includable que la nocion de confesion estimula la dimension epica
del Protestantismo, lo que a su vez sirve para enfocar la atencion de iglesias
y agendas sobre los desafios desatados por el neoliberalismo. Sin embargo,
mas alia de los aspectos dedamatorios, la pregunta es si este llamado al status
confessionis guarda relacion con su uso historico, y si el mismo senala una
estrategia efectiva para la confrontacion con los desafios de la globalizacion.
Veremos que solo el marco hermeneutico de la teoria de los dos regimenes o
gobiernos de Dios puede “ubicar” el acto de la confesion en su verdadera di- \
mension social, es decir, cuando claramente se distingue y relaciona la praxis
propia del ambito eclesial y la praxis politica-ciudadana.

Un poco de historia
Comencemos por lo basico. La traclicion luterana entiende el acto de la
confesion como un aspecto intrinseco a la fe cristiana. Esta fe, que es la accion del Espiritu, es una realidad in te g ra l que se expresa tanto en el acto de
alabanza, la adoracion, la doxologia (dada en el contexto de la celebracion
y el culto), como en el discipulado, en la vocacion, y en la mision y diaconia de la iglesia. La “confesion” aparece asi ligada a nociones tales como la
profesion de fe, el seguimiento, la obediencia, el testimonio, etc.
A esta rica concepcion el luteranismo introdujo otra acepcion que es la
que consideraremos aqui. Se trata de la confesion (confessio, B eken n tn is) en
tiempos de persecucion y drama. Es lo que la F o rm u la d e C o n co rd ia (1577)
en su articulo X (tanto del E p ito m e como la D e c la ra tio n S o lid a ) denomina
un “tiempo de confesion.” Si bien to d a la vida del cristiano y de la iglesia es
un tiempo de confesion (en el sentido anterior), hay situaciones historicas
que exigen una definicion ptiblica en defensa del evangelio y la integridad
de la fe —im F a ll d e r B eken n tn is, o q u a n d o confessio f i d e i req u iritu r. Para
la F o rm u la dicho tiempo se inauguro con la Confessio A u g u sta n a (1530),
cuando la polemica desatada con la Iglesia de Roma y con el Sacro Imperio
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Romano-Germanico plasmo la nocion de confessio como una afirmacion
del evangelio y por ello una disputa sobre autoridades y sus alcances.
Para el tiempo en que se redacto la F orm ula esta idea de confessio aflora en el marco de una disputa referida a cuestiones llamadas a d ia p h o ra .
El problema planteado giraba en torno a la validez de reestablecer en las
iglesias luteranas -muchas de ellas ahora bajo la egida de un acuerdo con
los regentes catolicos, el llamado I n te r im - algunas ceremonias (misa) y
ordenamientos (jurisdiccion episcopal) ya abrogados y de por sx no ordenados por Dios. El partido del teologo Flacius argumentaba que en caso o
tiempo de confesion, escandalo y persecucion, asuntos que otrora fueran
secundarios para la fe se convierten en terrenos de confesion y de lucha
por la integridad del evangelio (TeSelle, 73). Esta li'nea, que se oponi'a a
la posicion mas concordista de Melanchton, es finalmente reflejada por el
texto de la F orm u la: los asuntos a d ia p h o ra o temas secundarios a la fe (M i t teldin ge, res m e d ia e e t indiferentes ), pasan a ser temas primarios cuando su
imposition viola la conciencia evangelica centrada en la justification por
la fe. En otras palabras, cuando obedecen a un programa de restauracion
poh'tico-eclesial que desencadena persecucion y tirania. De esta manera la
amenaza a la libertad evangelica presenta “un caso de confesion de fe” (im
F a ll d e r B ek en n tn is-, in casu confessionis). Citemos el texto en cuestion:
“Creemos, ensehamos y confesamos que en el tiem po d e la persecucion,
cuando se nos exige una confesion c la ra y firm e de nuestrafe, no debemos
ceder a los enemigos d el evangelio en lo que se refiere a estas cosas indife
rentes [adiaphora], conforme a las palabras d e l apdstol d e Galatas 5 ,1 :
“E stadpues, firm es en la lib e rta d con que Cristo nos hizo libres... ” En
ta l casoya no estdn enjuego cosas indiferentes, sino la verdad d el evange
lio; se trata d e conservar la lib e rta d cristian a y de evita r que se sancione
la idolatrla m an ifiestay se cause ofensa a los debiles en la fe . En todo esto
no debem os ceder en absoluto, sino que debemos confesar con la m ayor
claridad, y p a d e c e rp o r causa d e ello lo qu e D io s e n v ia y lo qu e e lp e rm ite
q u e nos inflijan los enemigos d e su Palabra” (FC, Epitom e, X).

Este parrafo clave -algo mas extenso en la D eclaracion S o lida- ofrecc los
lineamientos centrales en la tradition luterana para la confessio en situaciones
de emergencia. Los sintetizamos en tres puntos (cfr. Schloemann, 50ss):
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1.

La confesion como acto publico de compromiso con las afirmaciones
centrales de la fe esta estrechamente ligada al contexto de persecucion
poh'tica y religiosa: se confiesa cuando la verdad del evangelio (la justificacion por la fe) es amenazada ya sea por una tirania eclesiastica, ya
sea por la arrogancia del poder estatal;

2.

La amenaza conlleva tanto el peligro de caer en la idolatn'a, como asimismo de perder la libertad otorgada por el evangelio;

3.

La confesion debe ser clara y expresa, a causa de los “debiles en la fe,”
es decir, de aquellos que pueden ser facilmente confundidos por los
temas aparentemente secundarios o indiferentes (adiaphora).

Queda claro que “confesar con la mayor claridad” no es un llamado voluntarista a un “herolsmo” de la fe, o una decision de tomar las riendas de
la historia y forjar la reforma de la iglesia (o de la sociedad). Al contrario, el
tiempo de la confesion es dado a los creyentes y a la comunidad como un
anticipo de las tribulaciones escatologicas, donde la persecucion y el padecimiento son sus senales. Confesar esta estrechamente emparentado con el sufrimiento injusto y la cruz. En resumidas cuentas, implica un acto martirial,
comunitario, una defensa de los oprimidos y perseguidos a causa de su fe, y
una delimitacion de autoridades y sus competencias (cfr. Bertram, 93).
Este concepto de confessio desaparece en las iglesias luteranas despues
de la paz de Westfalia (1648), donde se sella el principio de la territorialidad ligado a la confesionalidad como corolario de la guerra de los 30 anos
(cuius regio, ein s religio). Ahora la nocion de confesion abandona el marco
referencial dado por un contexto de persecucion (B ek en n tn is ), para significar la demarcacion de las fronteras entre iglesias segun la id e n tid a d teologica regida por escritos y documentos (Konfession ). Se inaugura ast una
epoca en la que el concepto de confesion queda cristalizado y atado a una
esterilidad ortodoxa y conservadora que el luteranismo hubo de padecer
hasta bien entrado el siglo XX.
Durante el siglo XIX la categorfa de B ekenntnis emerge otra vez despues
de la compulsiva union en los territorios prusianos de la mayoria luterana
con la minoria reformada (Schloemann, 55). Sectores del luteranismo lu~
chaban por mantener la autoridad legal y practica de las doctrinas de los
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escritos confesionales luteranos (L ibro d e Concordia). De ahf que el termino
B ek en n tn isstan d {.statu confessionis ) se empleara en aquellas regiones con serios
conflictos denominacionales, dando expresion a la determination de algunas
congregaciones y ci'rculos de mantener las practicas sacramentales, littirgicas,
catequeticas y devocionales puestas en crisis por la supuesta “unification.”
Por ello la notion de sta tu confessionis tenia que ver mas con aspectos liturgicos o de “agenda” (ordenes de culto), es decir, con la practica doxologica, que
con los principios mas abstractos de los libros simbolicos propios de la era de
la ortodoxia. Y por mas que haya habido una suerte de imposition administrativa por parte del estado, no se puede decir que esta situacion reflejara en
lo mas mfnimo una situacion de “persecucion” analoga a la del siglo XVI.

Bonhoeffer y despues
Asi llegamos con el siglo XX a la conocida “K irch en k a m p f o lucha en el seno
de la iglesia evangelica alemana durante el nazismo. En esta coyuntura se reedita
el empleo del concepto de confesion, que tendra enormes repercusiones en el
desarrollo teologico posterior. Participando de las discusiones teologicas que prepararan la postura plasmada en la Declaracion d e Barm en (1934), Dietrich Bonhoeffer sale a la palestra con un escrito intitulado “La iglesia y la cuestion judia”
(Abril 1933). All! argumenta que la iglesia enfrenta una situacion critica cuando
“la misma esencia de la iglesia y su proclamation son pasibles de ser afectados potel estado, por ejemplo, a traves de la exclusion compulsiva en las congregaciones
cristianas de los judlos bautizados, y la prohibition del trabajo misionero entre
los judlos.” En un caso asl, dice Bonhoeffer, la iglesia esta in statu confessionis, ya
que el accionar del estado amenaza un aspecto esencial de la vida de la iglesia, a
saber, cuando por medio de leyes discriminatorias y racistas (el asl llamado “para;
graft) ario”) se pone en entredicho la koinonia cristiana. ’3
3 Karl Barth, el teologo reform ado suizo que fue clave en la K i r c h e n k a m p f y en la redaction
de la D e c la r a c io n d e B a r m e n , coin cide con Bonhoeffer insistiendo en algunos aspectos que
ya vim os en la F o r m u la d e C o n c o r d ia . Para Barth los tiem pos de confesion no son prod u cto del voluntarism o, no son algo cotid ian o o una situacion perm anente de la iglesia.
El m artirio, el llam ado a ser testigos, es algo que ocurre com o resultado de un llam ado
especial en un m o m en to especial (situaciones de em ergencia), no por iniciativa propia.
Es un llam ado personal, lo que im plica la posibilidad de la persecucion y del su frim icn to
in m in en te (Barth, 1951, 7 9 -9 5 ). En sum a, indica una protesta ( E in s p r u c h ) de la fe contra
la increencia, la su p erstition y la herejia ( U n g la u b e n , A b e r g la u b e n , I r r g la u b c n ).
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Dios. Poner condiciones (raciales) para la aceptacion recfproca es negar el
fundamento de la fe. Asi el problema es mayormente situado en el piano
eclesioldgico en cuanto que este se ve desvirtuado por disposiciones de un re
gimen estatal opresivo. La imposibilidad de que blancos y negros celebren en
forma conjunta la Santa Cena viola la unidad y k o in on ta de la iglesia. Pero la
identificacion del apartheid como un llamado a la confesion tambien apunta
al otro aspecto tocado por Bonhoeffer: los excesos o los deficits del poder es
tatal en el ordenamiento social. En esta nota, la politica del a p a rth e id es una
amenaza tanto para la iglesia como para la sociedad toda.
Vemos entonces que el empleo de las categories de casu(s) o sta tu (s) confession is permitio al luteranismo posicionarse eclesial y eticamente frente
al absolutismo romano del siglo XVI, al fascismo del estado Nazi, y a las
polfticas racistas en la situacion sudafricana. Todas estas instancias dieron
forma a esta tradicion de confesion con un fuerte tinte libertario y un lla
mado a la resistencia. Pero mientras que las instancias que dieron forma al
lenguaje del casus o statu s confessionis presentaban las aristas de una profun
da lucha teologica y eclesiologica, hoy el panorama se halla mucho mas diluido. La cuestion, aclaramos, no es si debemos confesar o no la fe (desde el
punto de vista biblico, una pregunta ociosa) sino lo apropiado de recurrir
a la nomenclatura del statu s confessionis para guiarnos en la problematica
actual. La efectividad de este lenguaje descansaba en la visible amenaza de
contra-teologias que socavaban tanto la existencia de la iglesia (evangelica)
como la verdad del evangelio. Pero hoy, ^donde se presentan estas contrateologias? ^Puede senalarse al neoliberalismo y/o la globalizacion como sus
encarnaciones contemporaneas?

Nucstro escenario
Muchas comunidades, miembros y pastores/as demandan que nuestras
iglesias tomen una postura clara y critica frente a la “globalizacion.” Se
argumenta, con razon, que esta corroe no solo las funciones clasicas del
estado en pos del bien comun, sino tambien la estabilidad y existencia
misma de las sociedades, lo que trae aparejado una nueva ola de injusticias
y opresion. La tremenda ofensiva del capital transnacional, la proliferacion
de recetas neoliberales en los paises de nuestra region, el flagelo del desempleo, la caida de las prestaciones sociales, la corrupcion, la hemorragia de
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recursos locales por la deuda.. .todo parece indicar que este es un “tiempo
de confesion.” Pero estos fenomenos ^realmente ponen en peligro la verdad
del evangelio y la integridad misma de la fe? ^Que es lo que realmente esta
en juego?6
Esta preocupacion es compartida por muchos en el mundo ecumenico.
Veamos algunos ejemplos. El teologo luterano aleman Ulrich Duchrow,
asi como las declaraciones de las iglesias reformadas desde las reuniones de
Kitwe (1995) y Debrecen (1997) hasta Buenos Aires (2003), han llamado
a las iglesias a un tiempo o proceso de confesion frente a la globalizacion neoliberal. Se argumenta que la ideologia y las practicas neoliberales
representan ya sea una violation del primer mandamiento del decalogo
(siguiendo a Lutero, Duchrow), o una afrenta al pacto y a la soberania de
Dios (siguiendo a Calvino, las iglesias reformadas). Sin embargo, aunque
estas propuestas acertadamente alertan a las iglesias sobre el peligro que
encierra el neoliberalismo economico, es valido interrogarse si tanto sus
aproximaciones a la problematica, como sus usos del sta tu s confessionis , son
realmente adecuados. Esto no es un mero debate academico: cuando las
premisas son dudosas, estas invariablemente llevaran a lecturas falaces y
recetas inciertas que poco ayudan a confrontar el escenario actual.
Duchrow, por ejemplo, concluye su analisis del capitalismo global con
la propuesta utopica-mesianica de emular el testimonio bfblico del libro
de Hechos con sus pequenas comunidades alternativas (Duchrow, 1997,
261). La realidad eclesial supondria una suerte de modelo trasladable a las
practicas economicas y polfticas. La confesion de fe de la ARM cn Buenos
Aires, por su parte, sella su declaracion con una difusa conception de la
“economia de Dios” como contrapropuesta al mercado global del modelo
U n ejem plo, aunque extrafdo del cam po reform ado, es la declaracion del presidente
de la “Alianza de Iglesias Presbiterianas y Reformadas de Am erica Latina” (A IPR A L),
Rev. G erm an Zijlstra. Sus op in ion es son com partidas por m u ch os luteranos. Ver N u e v o
S ig lo 4 /8 (A gosto 2 0 0 4 ), p. 9. N o te m o s, sin em bargo, que las iglesias de la FLM no han

propiciado el llam ado a la con fessio frente a la globalizacion, sino a una d ob le estrategia:
el afianzarniento de la confesion y practica de la c o m m u n io global luterana c o m o espacio
de form acion m oral, para luego volcarse en practicas ciudadanas y polfticas de afirm acion
de sistem as equitativos y justos. Ver FLM , E n c a r e m o s la U n iv e r s a liz a c io n E c o n o m ic a c o m o
C o m a n io n E c le s ia l , especialm ente pp. 26ss.
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neoliberal (M u n d o R eform ado, 50). Ciertamente sus enfasis y posiciones
nos desafian a buscar soluciones. Pero eso no resta que en la conversation
ecumenica esbocemos algunas preguntas: ^Reflejan una consideration amplia de la densidad de nuestro momento actual? ^Proveen una orientation
hacia practicas viables que tengan en cuenta la enmaranada trama de va
riables en este mundo cada vez mas complejo? Si nuestro cometido es -siguiendo a Bonhoeffer- atravesar los rayos de la rueda [del neoliberalismo],
nuestra impresion es que recetas como las anteriores no nos suministran las
mediaciones, es decir, las “palos” con los cuales hacerlo. Las “plumas” del
entusiasmo no son suficientes...
Despejemos toda duda: el problema central no radica ni en la pertinencia del tema enfocado ni en el compromiso que estos auto res y documentos
asumen -cuyos valores no podemos mas que refrendar y apoyar. Mas bien,
el cuestionamiento se desglosa en dos direcciones: la lectura y definition
del fenomeno de la globalizacion, y la consiguiente hermeneutica teologica
de esta realidacl. Lo primero determinara el tenor de nuestra evaluation,
lo segundo, la reformulation de nuestros posicionamientos y practicas. Si
bien no es muy popular decirlo, lo cierto es que muchas veces nuestros
esfuerzos en procura de respuestas caen en un voluntarismo, en una moralizacion de las crisis, y finalmente en el entusiasmo falto de tactica. As! lo
que muchas veces llamamos realidad o situation no escapa a empiricismos
(donde nos dejamos llevar por impresiones mas que por analisis), a teologismos (donde sustituimos el instrumental socioanalitico por categorias
biblicas), o a la simple mezcla semantica, contribuyendo poco a delimitar
y clarificar el problema en cuestion (ver BofF, 67ss).
Vayamos al primer tema, la lectura socioanalitica. El grueso de los estudios dedicados al tema (Garcia Canclini; Hobsbawm; Bauman; Giddens;
Harvey) nos indican que la “globalizacion” escapa a las explicaciones monocausales o a una reduction economicista. En rigor, la globalizacion
es un verdadero complejo sistemico conformado por una multiplicidad
de factores y dimensiones cuya estructura basica es la superposicion de
logicas y redes. El crecimiento exponencial del conocimiento cientifico,
la aceleracion del transporte y las comunicaciones con el consiguiente
achicamiento geografico, los cambios culturales y su manera de perci-
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bir la subjetiviclad, la emergencia de nuevos sujetos sociales fruto de los
ideales de la democracia, la crisis de los estados-nacion, la creciente tecnificacion de la production, las masivas migraciones a los centros urbanos, la pluralizacion de identidades y mundos de vida, y por supuesto,
la nueva dinamica de los negocios, el comercio y las finanzas acoplados
estructuralmente a la ganancia inmediata, son algunos de los factores que
componen este entramado.
Es cierto que la rafz estru ctu ra l de esta situacion puede rastrearse hacia
las transformaciones de un capitalismo que se convierte en una realidad
incontrolable a partir de la decada de los 70 (con la transnacionalizacion
acelerada de sus actividades y la transmutation de los modos de produc
cion). La crisis tambien se sustenta por la creciente brecha que separa a los
pafses ricos y pobres (Norte-Sur), y por la polarization social dentro de
los mismos entre elites globalizadas y masas localizadas (Bauman, 8). Pero
tambien es cierto que este desborde del capitalismo en su forma neoliberal
produce una erosion tanto del sustrato c u ltu ra l que otrora acoto sus valores
disolventes en la sociedad, como asi tambien del papel del estado en la re
gulation y redistribution de los beneficios economicos (Hobsbawm, 343,
408). Estos fenomenos, por mencionar solo dos, despliegan ambitos que
eventualmente se autonomizan de su base economica para erguirse como
campos que a su vez retroalimentan dinamicas economicas agudizando la
inequidad y la injusticia. Por ello, tematicas tan dispares como la subjetividad, el deseo, el genero, el arte, la education, la ecologia, etc., aparecen
como campos o esferas desde donde confrontar no solo al neoliberalismo,
sino a una creciente cultura de la indiferencia y primacia del individuo
—las bases psicologicas y culturales que acompanan y legitiman el desborde
neoliberal.
De este modo el problema central deja de localizarse simplemente en los
mecanismos propios del “Imperio” o en la economfa, para incluir los procesos sociales, culturales y politicos que se tornan cada vez mas porosos a
la expansion del dominio de la logica neoliberal. Por esta razon lo que mas
compromete la situacion actual de la humanidad no es tanto la fortaleza
o seduction de la ideologla neoliberal, ni tampoco el avance de esta como
una ideologla totalitaria (porque en rigor no lo es), sino la expansion iner-
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cial de sus ideas y logica en espacios desahuciados por una crisis cultural
y social sin precedentes. Esta crisis se da en los fundamentos religiosos de
la fe cristiana, como tambien en las ideologias e instituciones que guiaron
y orientaron a la humanidad desde la modernidad. Todo esto nos indica
que si de resistencia y confrontacion se habla, estas no podran consistir en
“asaltos” directos desde el campo cristiano con p ro p u esta s econdm icas a ltern a tiva s, sino que deberan basarse en una “guerra de posiciones” transversales en los ambitos de la sociedad, de la cultura...y de la iglesia. En otras
palabras, se trata de una batalla en torno a simbolos y representaciones.
No cabe duda que vivimos una situacion de emergencia. Pero nunca antes
nos hemos enfrentado a un escenario tan volatil y multiple, tan transversal y
matizado. De ahi que una aproximacion unidimensional a la problematica
de la globalizacion reduzca el posible aporte y la insertion critica de la iglesia
cristiana en las muchas dimensiones tocadas por este amplio fenomeno. Si
la globalizacion solamente se encara desde la d in a m ica econom ica se repiten
viejas lecturas estructuralistas que tienden a aislar fenomenos que en la vida
cotidiana aparecen estrechamente ligados con logicas culturales, sociales e
institucionales. Asi, el improbable recetario romantico de las “pequenas comunidades mesianicas,” o la implementation de una supuesta “economia
de Dios,” no carecen de valor simbolico, pero presentan estrategias de poco
alcance y reducidas a un selecto grupo de “elegidos.” Pero en un mundo
plural, complejo, atravesado por intereses dispares y diversos, ,;es esto recomendable, practicable? Ciertamente el revoloteo de algunas plumas morales
no detendra el avance del carro de “Juggernaut"7 neoliberal...
^Palos en las ruedas de Juggernaut? Iglesia, polftica y ciudadama
Frente a tan tormentoso escenario no debe sorprendernos el profundo desconcierto teorica y moral que cunde en nuestras sociedades y en nuestras
iglesias. Justamente por ello, la mediation transdisciplinaria y multidimen
sional en nuestra lectura de la globalizacion -u n a reafirmacion y amplia7 El “carro de Juggernaut” es una im agen que el socio lo g o A n th o n y G id d en s tom a prestado de la m itologfa hindii para describir la situacion de descontrol, inestabilidad y catastrofe que caracteriza a las sociedades m odernas. El carro de Juggernaut o Jagannath, que
transporta la im agen del d ios Krishna, solfa ser sacado en procesion y m u ch os fieles se
lanzaban bajo sus ruedas a manera de sacrificio a la divinidad (G id dens, 58).
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cion de la novedad metodologica propia de la teologia de la liberacion (cfr
Gutierrez, 70s)- es fundamental. Ahora bien, como iglesias no nos quedamos aqui...la mediacion teologica es igualmente crucial. ^Que hacemos
de los “datos” acopiados? ,;C6mo los articulamos con el lenguaje propio
de la fe? Cierto, queremos asumir criticamente los desafios, pero nuestros
esfuerzos hermeneuticos parecen ubicarnos en escenarios cada vez mas quimericos. Herederos de la tradicion del statu s confessionis, sabemos como
reaccionar frente a la opresion (politica) y la persecucion, y construir desde
alii resistencia. Pero nos desorienta un escenario donde ya no hay ataques
abiertos al evangelio o a la iglesia, tal como se experimentara en contextos
totalitarios,8 o cuando el lenguaje de idolatria y soberania ya no arranca
ecos significativos. La cruda realidad es que el neoliberalismo economico
acoplado a los procesos de globalizacion no se afianza sobre una estrategia
totalitaria en el sentido de un programa politico de confrontacion y dominacion, sino que actua como la negacion misma de lo politico. Su fuerza
radica en la capacidad de filtrarse por los intersticios y fisuras de sociedades
que presentan serias crisis economicas, politicas y culturales. De ahi que
muchos encuentren dificil “politizar” algo que aparece como una realidad
fluida, flexible, elastica, y que por ello mismo se filtra y socava las culturas e instituciones politicas tradicionales. Zygmunt Bauman lo ejemplifica
bien:
“P ara a d q u ir ir u n a verdadera c a p a c id a d d e con stitu irse en u n a
e n tid a d , la resistencia necesita u n a ta c a n te efica z y p ersisten te. S in
em bargo, com o consecuencia d e la n u eva m o v ilid a d , e l c a p i t a l y las
f in a n z a s casi n u n ca se en cu en tran en e l tran ce d e te n e r q u e veneer lo
inflexible, a p a r ta r los obstdculos, su perar o m itig a r la resistencia __
C u a n d o e l en fren ta m ien to con la “a lte r id a d ” requiere' u n a costosa
a p lica cio n d e la f u e r z a o bien fa tig o sa s negociaciones, e l c a p ita l siem p r e p u e d e p a r tir en busca d e lugares m a sp a d fic o s. P ara q u e en fren ta r
lo q u e se p u e d e e v ita r ... ” (B a u m a n , 19s)

KP o r su p u e s to , ex isten o tro s tip o s d e “a ta q u e s” y “peligros,” p e ro estos tie n e n q u e v er c o n
el c o n te x to so c ia lm e n te p lu ra lista y c u ltu ra lm e n te p o s m o d e rn o e n el q u e h o y vivim os.
P ero seria u n a ex ag eracio n h a b la r d e u n a d e lib e ra d o a ta q u e al evangelio.
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Con esto en mente, volvamos ahora a los tres ejes detectados en la For^
m u la d e C on cordia y preguntemonos sobre la pertinencia de la lectura teo^.
logica de la coyuntura actual cuyo eje es el llamado a un tiempo de confes u
sio. ^Nos orienta eficazmente en este escenario? Tomando el primer crite^
rio de la F o rm u la d e C on cordia (persecucion) ya encontramos un escollo.
transportar a nuestro tiempo un lenguaje que fue ideado para contrarresta^.
la persecu cion desatada por practicas abusivas requiere que los espacios pro,_
pios de su regia sintagmatica —el “x” del referente totalitario—scan re pro,,
sentados por realidades actuales. Pero si la descripcion de Bauman esta eq
lo cierto, mas que confrontar realidades dictatoriales y persecutorias, hoy.
nos enfrentamos a situaciones mucho mas esquivas que solo pueden se^“imaginadas” como totalitarias a fin de mascullar algtin esbozo de resisv
tencia. La p a x neoliberalis, sin embargo, posee la capacidad de hacerno^
imaginar cosas y desviar nuestra atencion. ,:Acaso no hay algo quijotescq
en muchas de las declaraciones sociales de las iglesias? Si la endeble psiqu^,
de don Quijote imagino enemigos donde solo habia molinos, hoy en d i\
las atribuladas conciencias de muchas iglesias y teologos reifican como ido^
latricos procesos multiples y multidimensionales que en rigor no poseeq
ningun “centro” o articulacion orquestada que permita concentrar alii 1^
resistencia.
Tratar de darle un rostro visible y claro a una realidad difusa y m ultk
dimensional tal vez ayude a recrear el clima epico que alguna vez rode§
a ciertas posturas teologicas, pero lo hace al gran costo de enfocar tOx.
das las energias en la faceta aparentemente mas visible de las dinamica$
economicas. Pero en la epoca de la globalizacion los intereses y poderes;
economicos tienen la suprema capacidad no solo de escurrirse ante ej
ataque directo, sino tambien de fortalecerse tendiendo redes hacia otrosj
campos desprevenidos. De ahi que sea inutil acusar al neoliberalismo dt;
idolatrico o pecaminoso; no porque esto no sea cierto desde el punto d(j
vista cristiano, sino porque simplemente creamos la ilusion de que est^
pecaminosidad puede superarse por medio de algiin tipo de conversion
u ofensiva moral. De ahi tambien que sea una maniobra inconducentc
afirmar -com o lo hace la declaracion de Buenos Aires- que la ideologic
neoliberal acarrea una vision teologica contrapuesta a la vision biblica. El
neoliberalismo no es una teologia, menos aun una contra-teologia, sino
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una a-teologfa.,; Aunque el querer imaginar al neoliberalismo como postura anti-teologica puede rener ciertos visos heroicos, en realidad desvfa
nuestra atencion al fomentar un piano de lucha entre significances que,
en rigor, pertenecen a pianos diferentes.
Esto nos lleva al segundo eje establecido por la F o rm u la . La “idolatrfa,” “M amon,” el egoismo rampante, son rasgos que la lectura cristiana
correctamente identifica como graves tendencias en nuestro contexto ac
tual. Muchos de estos (dis)valores son constantemente fogoneados por los
medios, la publicidad, y las practicas cotidianas. Ya ni se ocultan, gozando
de amplios consensos culturales inimaginables un siglo atras. Consecuentemente, podria decirse que las intenciones expresadas por teologos como
Duchrow y por muchas iglesias de la familia reformada deberian ser rescatadas por su valiente y decidido llamado a renovar la vocacion profetica
de la iglesia. Pero seamos francos: ja quien puede hoy sacudir la acusacion
de idolatria, o el llamado a restablecer la “soberanfa” de Dios tan afm a
formas preteritas de tirania? Llamar a la confessio, ;tiene alguna incidencia real sobre la dinamica economica y polftica de nuestras sociedades? El
hecho es que en un contexto pluralista e institucionalmente secularizado,
con su multiplicidad de mundos axiologicos, el metaforismo asociado a la
confessio no posee en si mismo la capacidad para encauzar una practica que
represente un desafio al p o d e r que se manifiesta en el mundo.
Por ultimo, el tercer criterio: la confesion clara y rotunda, que la F or
invoca a causa de los “debiles en la fe,” ,:no es acaso una necesiclad
urgente? Por supuesto que lo es, mas teniendo en cuenta la antropologfa
teologica del s im u l iustus etp e c c a to r. Sin embargo, ante el escenario descrito, no podemos dejar de sospechar que el llamado reiterado al sta tu s confessionis parece ser mas una reaccion desde la “debilidad d e la fe” en el mundo
contemporaneo, que una clara afirmacion del evangelio. La indudable crim u la

’ La n ocion del neoliberalism o com o “teologia” fue popularizada en los anos 9 0 por el exi-

m io historiador Eric H obsbaw m . Pero a m uchos se le escapa la ironia con la cual “teologiza”
al neoliberalismo: para H obsbaw n el neoliberalism o es “teologia” porque carece de una base
cientifica y por ello no se puede sonreter a la falsacion de sus teon'as en el sentido popperiano
del term ino. D e ninguna manera H obsbaw m sugiere que los econom istas liberales tengan
pretensiones cuasi-religiosas (H obsbaw m , 547s), o aun que la teologia sea un em prendim iento que liberaria las conciencias o transformaria las dliras realidades objetivas.
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sis que experimentan hoy nuestras iglesias esta acompanada por una crisis
tal vez mas profunda en el campo de la teologfa. El refugio en nuevos biblicismos (inclusive “populares” y de “izquierda”), o la moralizacion de los
simbolos cristianos, no nos llevaran muy lejos. A lo sumo nos conduciran
a combatir molinos de viento, a diluirnos en utopismos mesianicos, o a
desatar una caza de herejes (eticos) internos. Pero no nos orientaran hacia
la fundamental tarea c u ltu r a ly p o lltic a que requieren nuestros tiempos: la
recomposicion del tejido institucional y cultural como defensa eficaz con
tra el desborde del capitalismo transnacionalizado. Para ello se requiere de
una vision teologica que sea capaz de llamar la atencion sobre la naturaleza
de la crisis actual, pero sin por ello deslizarse hacia un ‘'status confessionis
etico” que ineludiblemente sugieren los reduccionismos ramplones."1
En suma, el llamado actual a un statu s confessionis frente al neoliberalismo economico no posee la hechura que demandan estos tiempos. Como
dijimos, este lenguaje fue forjado en la confrontacion con otros tipos de
situaciones que porn'an en peligro la integridad y la verdad del evangelio
-p o r ello era un llamado al testimonio martirial y no una plataforma para
la accion poh'tica eficaz. Por supuesto, si adoptamos una vision latitudinaria de lo que significa este evangelio podriamos concordat sobre la supuesta
“amenaza” que se alza hoy contra el mismo. Pero esto significant confundir
el piano de la p ro m esa del evangelio con el de su rea liza cio n social —en resumidas cuentas, la reduccion del evangelio a la ley. Por ello - y aunque suene
escandaloso- debemos decir que la globalizacion neoliberal no es un asunto que atente d ire c ta m e n te contra el evangelio. Mas bien, la globalizacion
socava esa otra dimension vislumbrada por Bonhoeffer, a saber, aquella
conformada por los medios sociales y estatales que aseguran los espacios
vitales para la convivencia humana. Estas mediaciones, como la ley y el
orden politico, son medios de accion divino-humana en la prosecucion de
una paz y justicia que expresan, en forma externa y temporal, los valores
del evangelio. Pero no pueden confundirse con el mismo evangelio, o convertirse en una extension de la iglesia. Consecuentemente lo que esta en
peligro no es este evangelio, ni la “soberam'a” de Dios, ni siquiera la iglesia,

10U na tendencia en

esta h'nea se detecta en las pon en cias de V isser't H o o ft en la asam blea

del C M I en U ppsala en 1968.
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sino el mundo y la propia capacidad humana para encauzar estrategias culturales y poh'ticas de resistencia y cambio. En otras palabras, la dimension
que el luteranismo senalo con el termino de regimen temporal, y que es
edificada por el amor que se expresa en el tin tsp o litic u s legis.
Solo una teologia que resalte estos aspectos podra guiarnos hacia el verdadero peligro que se yergue ante nosotros: el desborde de la logica del
capital hacia aquellas esferas que hacen de la vida una manifestacion proleptica de la promesa del evangelio. Esta paulatina fractura del espacio p u 
blico como ambito de decisiones poh'ticas inspiradas en ciertas convicciones morales es lo que debe primar en la mirada teologica actual, y no tanto
la supuesta “alternativa” (en el ordenamiento economico) que encarnarfan
las comunidades cristianas en su modalidad confesante. Como lo inclicara
Hobsbawm, el destino de la humanidad depende hoy en dia de la restauracion de las a u to rid a d e s y estructuras p itb lic a s (1996, 577). Este espacio
publico, el ambito de lo politico y el poder, el ambito de los compromisos
y la negociacion, es el lugar por excelencia donde cristianos y no-cristianos
se encuentran aunados por el llamado (divino) a ejercer c iu d a d a n ia a favor
de un orden que garantice y promueva la paz, la igualdad y la justicia erradicanclo la pobreza.
Situarnos ecumenicamente ante la crisis desatada por el neoliberalismo
no debe nunca apartar la atencion del peligro que nos confronta. Pero es
justamente por ello que debemos cuestionar algunas de las presuposiciones
teologicas que se reflejan en el uso actual del casus confessionis con'relacion
a la globalizacion. Basicamente porque no registra con la misma urgencia
la importancia de la mediacion politica-ciudadana en la confrontacion con
el capital; porque sencillamente el lenguaje de la confessio es equivoco en
contextos democraticos que no presentan una patente opresion politica;
porque al confundir evangelio con ley se espera de los cristianos un purismo imposible y una accion que es incongruente con la multidimensionalidacl del fenomeno de la globalizacion, (mermando la urgencia de
promocionar medios democraticos de control y poder). En fin, todo esto
denota una lectura socioanalitica y teologica erronea que no enfatiza la
irremplazable contribucion cultural de la practica eclesial, como asi tampoco la importancia capital que hoy adquiere la accion y el compromiso
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en el ambito publico. Nuestro desafio consiste en encarar el problema que
enfrentan nuestras sociedades desde una teologia que sin dejar de articular
su voz extrana y propia, llame a los cristianos a una expresion plena de su
vocacion como militancia ciu d a d a n a . No se trata de que los cristianos sean
m ejores o mas virtuosos, sino de que sean realmente ciu dadan os. Aqui es
donde se construye resistencia eficaz frente al capital, y como notaremos
al final, es desde esta presuposicion que la llamada a la confessio puede adquirir inteligibilidad.

Volviendo a los dos regfmenes...
Resumiendo lo dicho hasta aqui, las propuestas de maridaje entre el lenguaje del statu s confessionis con la problematica de la globalizacion fallan por
tres razones: se articulan desde una teologia (de lo politico) que no aclara
la relacion de Dios con el ambito publico, ni tampoco la trascendencia e
influjo de la fe en el piano cultural; patrocinan una solucion moralizante a
profundos problemas estructurales, culturales y sociales; y no promueven la
urgente necesidad de encarnar ciudadania en espacios heterogeneos y plurales que son donde, precisamente, se pueden articular metas que pongan
coto al nom os neoliberal. Estas propuestas emplazan a derramar la logica “espiritual” en los medios “temporales,” olvidando las mediaciones propias que
gobiernan dichas logicas. Sencillamente no se puede insuflar las conciencias
haciendo un listado de citas biblicas anacronicas o reeditando un lenguaje
“confesional” en clave moral, esperando que estos actos movilicen una suerte
de contraofensiva o alternativa particularmente cristian a frente a la globaliza
cion neoliberal. A la larga, como bien lo demuestra la saga del voluntarismo
latinoamericano, se crea un clima de agotamiento y hasta de cinismo espiritual y etico. Pero lo que hoy esta en juego es demasiado importante como
para caer en estos vicios.
Mas que nunca se hace necesaria una mirada teologica que nos ayude a
visualizar no tanto los peligros del neoliberalismo para el evangelio, sino
para el m u n d o . De ahi que una lectura teologica cabal deba dar cuenta del
lugar que le corresponde tanto a la accion de la iglesia, como a la accion
ciudadana en sus diferentes ambitos. Para la conciencia cristiana ambos
espacios se hallan estrechamente relacionados, pero aun asi son distinguibles. Sin el evangelio que conforma a la ekklesia no habria registro de la
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promesa que aguarda a la creacion toda; desde all! practicamos un m undo que nos socializa con visiones y valores de un ordenamiento basados
en la paz y la justicia de Dios que alimentan nuestro compromiso con lo
publico (Hansen, 1999, 38). Pero la iglesia no es un instrum ento apto
desde el punto de vista politico para instrumentalizar eficazmente dichos
valores. No porque institucionalmente no pueda (cuando las situaciones
asi lo permiten), sino porque el nucleo de su existencia, el evangelio, no
posee en si mismo un m e d io eficaz para su proyeccion politica. Aqui es
donde cuaja la importancia de la vocacion politica y ciudadana, sin la
cual, sencillamente, no habria creacion (humana) y no habria posibilidad
de implementar -aunque mas no sea en forma externa—los valores que
consideramos esenciales a la vida. El discurso teologico debe enfatizar
el m undo peculiar que crea la practica cristiana de la fe y el amor, y a l a
vez hacer hincapie sobre la necesaria mediacion politica y ciudadana que
encauce estos valores atendiendo, sin embargo, a las variables propias de
una esfera donde convergen un sinnumero de intereses. En la coyuntura
actual lo primero crea —en una epoca de profunda crisis en las representaciopes culturales- un ambito esencial para la socializacion con relatos e
historias que confieren sentido e identidad, mientras que lo segundo es la
afirmacion de lo politico como herramienta indispensable para viabilizar
metas colectivas.
Una vez mas podemos aprender de Lutero y de Bonhoeffer, cuyas perspectivas mantienen al mismo tiempo la idiosincrasia que es propia del
evangelio y la iglesia, y la importancia de la accion social y politica. Bien
sabian que lo “espiritual” y lo “temporal” son medios donde Dios hace su
obra en miras a la recapitulacion de todo el universo en Cristo. Pero mien
tras que en la esfera “espiritual” el medio de su accion es el propio Dios
(Espiritu Santo), en el ambito “secular” la accion divina esta mediada y
refractada por las instituciones y los ordenamientos sociales. En el ambito
espiritual no hay ambigiiedades, ya que se trata de la comunicacion misma
de un atributo eterno, el agape. En el ambito temporal, en cambio, la ley
existe como instrumento que equilibra intereses humanos divergentes, y la
justicia es procurada en medio de las demandas asimetricas de las criaturas.
Las instancias politicas y publicas, que en el marco de la ley y el derecho
permiten y fomentan la convivencia y el debido equilibrio con el medio
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ambiente, son las mediaciones institucionales propias para la implementa
tion de las metas de la ley y la justicia.
De este modo una teoria dinamica de los d o s r e in o s y reg im en es" sera
la que nos permita mantener la radicalidad del llamado del evangelio
sin que en este intento el Cristianismo se diluya en un moralismo, o
que el mundo quede librado a su deriva. En este eon no se puede vivir
desde las mediaciones propias del evangelio ya que constituirian una
suerte de premio directo a la injusdcia y la maldad. Flaco favor le hariamos a Dios si quisiesemos restaurar su “soberania,” o si quisieramos
proyectar la practica eclesial a la sociedad toda. Pero una vision dinamica del doble regimen de Dios convoca a los cristianos a vivir su existencia politica —en el ejercicio de una ciudadania que siempre implica
el uso del poder—de acuerdo a los fin e s congruentes con el nucleo de su
existencia evangelica. Se trata de que ambas ciudadanias o existencias
entablen relaciones de congruencia, pero que al hacerlo no anulen sus
propias mediaciones.
Cuando carecemos de este marco teologico de referencia nuestro lenguaje sobre el statu s confessionis aparece asociado a propuestas un tanto
desmesuradas que en la practica no pueden llevar mas que al abandono de
la accion eficaz en la historia. Sabemos que en el mundo real no existe una
linea directa desde nuestros valores (cristianos) hacia las mediaciones politico-sociales. Por ello, aunque tengamos en claro nuestro horizonte etico,
aunque seamos concientes de la amenaza que significa el neoliberalismo,
esto no implica que podamos trasvasar nuestra supuesta “santidad” hacia
el mundo, sino que debemos encontrar la expresion p o litic a adecuada a
nuestro compromiso y amor por los pobres. Sin una recuperacion de la
incisividad propia de la fe que es mediada por la accion politica, seguiremos atravesando “plumas” entre las destructoras ruedas de la globalizacion
neoliberal.
No recuperar este llamado a la vida publica y ciudadana significa caer
en uno de los efectos mas perniciosos de la tromba de este Juggernaut-, el1
11 El mismo Ulrich Duchrow aparece como figura senera en la recuperacion de esta teoria
teologica derivada de Lutero; sin embargo, nos exrrana mucho que la misma no sea empleada con mas vigor en sus discusiones recientes sobre la iglesia y la globalizacion.

161

/lesencantamiento con lo politico, la proclama del “que se vayan todos”
(como es frecuente la expresion en Argentina). Que la politica esta en cri
sis, es cierto, pero postular por ello que hay que darle la espalda porque “to4os los politicos son corruptos” es jugar con el fantasma del autoritarismo
J es una recompensa al desenfreno del neoliberalismo. La politica debe set
fiiievamcnte legitimada como un ambito de busqueda de metas solidarias
y equitativas, pero sin falsas ilusiones o utopismos. En circunstancias asi, y
pspecialmente en medio de la percibida crisis y corrupcion, no ejercer una
Ciudadania militante significa obrar “contra el amor” (Lutero).
Las categorias de los dos regimenes nos liberan asi de esa ansiedad y an£ustia que surge al creer que toda alternativa debe apoyarse sobre los hombros cristianos, o donde todo lo que ocurre en el mundo parece erguirse
como un complot contra los (valores) cristianos. A la vez, nos provee de un
jrnarco de interpretacion que resalta el mundo de lo politico, el ambito de
lo publico, como espacios donde no solo vivimos nuestra vocacion cristiafia y ciudadana, sino donde se instrumentalizan y vehiculizan las contrapropuestas frente al desencanto. Con esto evitamos caer en la propia logica
que impone la lectura economicista del neoliberalismo, reafirmando con
Hobsbawm la importancia de motivar un nuevo compromiso moral con
las instituciones ptiblicas y los partidos politicos democraticos —las unicas
instancias capaces de poner coto a la rapina. Esto requiere una revolucion
cultural, no una histeria moral. Una revolucion que englobe nuevas for
mas de tejer ciudadania en redes cada vez mas amplias, adelantandose a la
inevitable crisis de los estados-nacion.
Por ultimo, la teoria de los dos regimenes reubica el lenguaje de la confessio segun las lineas ya senaladas por Bonhoeffer. Si la epoca del totalitarismo Nazi encarnaba demasiado estado (Zuviel), nuestro tiempo se
caracteriza por demasiado poco estado (Zuwenig). Decir esto no significa,
en modo alguno, una anoranza por un estado “fuerte,” omnipresente, y
menos aun el estancamiento en sus formas nacionales. Mas bien es una
convocatoria al compromiso con la idea misma del estado y del ambito
publico, afirmandolo desde los multiples reclamos y contribuciones de la
sociedad civil -tanto local como global. Un afianzamiento de la democracia, de la participacion ciudadana, de las organizaciones intermedias,
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y una valoracion de lo politico, son las herramientas indispensables para
combatir las crecientes brechas y desigualdades sociales. Por ello, cuando
hay “poco estado” es totalmente legitimo afirmar que esta situacion presenta un sta tu s confessionis para la iglesia. Pero lo es en tan to y en cuanto se
afirma que Dios actua en el mundo no solo por medio de la iglesia, sino
tambien por medio del estado y las instituciones publicas e intermedias
en el afianzamiento de espacios vitales y equitativos. La convocatoria a
un sta tu s confessionis, entonces, debe aclarar que el desafio del J u g g ern a u t
neoliberal “lleva y obliga a la iglesia a hablar” no porque su esencia este
bajo ataque directo, sino porque el ambito de las instituciones publicas esta
bajo la presion de una avalancha inaudita. Colaborar con la promocion de
ciudadania es el llamado de nuestra confesion; es un rechazo a la ilusion
de ser cortsumidores del siglo XXI retrocediendo a una forma ciudadana
propia del siglo XVIII (Garcia Canclini, 1995 , 13ss).
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